A case of recurrence of partial placenta accreta and retained placenta in the second pregnancy, which has undergone uterine artery embolization, methotrexate therapy and hysteroscopic surgery for partial placenta accreta and retained placenta in the first pregnancy by 藤岡, 泉 et al.
静岡産科婦人科学会雑誌(ISSN 2187-1914) 







A case of recurrence of partial placenta accreta and retained 
placenta in the second pregnancy, which has undergone uterine 
artery embolization, methotrexate therapy and hysteroscopic 
surgery for partial placenta accreta and retained placenta     
in the first pregnancy 
 
静岡赤十字病院 産婦人科 1)  病理部 2) 
 
藤岡 泉 1)  市川義一 1)  片倉慧美 1)  根本泰子 1)  笠原正男 2)  
服部政博 1) 
Shizuoka Red Cross Hospital                                                           
Izumi FUJIOKA, Yoshikazu ICHIKAWA, Satomi KATAKURA,  
Taiko NEMOTO, Masao KASAHARA, Masahiro HATTORI 
 
 

































































































2 回目妊娠経過：36 歳 1 経妊 1 経産 自然妊
娠。妊娠経過は順調であり、妊娠 31 週 1 日、
当院へ里帰り受診した。妊娠 37 週 6 日、前回
帝王切開の適応で選択的帝王切開術を施行した。











































宮 鏡 手 術 (transcervical resection ： 以 下
TCR）などが有用であるとの報告が散見され







































































塞栓後 2 週間以内の早期に TCR を行うとす
れば、UAE により止血が十分に行われ、TCR
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Kaiqing らは、24 例の placenta accreta に対
し MTX 療法を行い、33％で自然排出が得られ
たが、自然排出しない症例に対し、血中 hCG





と述べている 6)。本症例は、UAE 後、hCG も
超音波カラードップラー法での遺残血流も陽性
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